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In this research, we simulate the dynamic behavior of soil by the discreet element method.  The 
circular element is usually used because the computing time is economical for its simple procedure on the 
contact problem.  Soil particles, however, have various configurations.  Therefore it is inadequate to only 
use the circular element.  This paper proposes a new model which consists of pairs of circular elements 
with viscous combination which have a similar effect with the elliptical element. 
 














































 ここで  ：要素 i の質量 
      ：要素 i の並進変位ベクトル 
      ：回転角 
      ：要素間の接触力ベクトル 



































 任意の 2 つの円形要素 i , j 間の接触判定について
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4.2  相対変位増分 
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Fig.2 Relative contact displacement 
between two elements 
 
4.3  力の総和 
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          (c)                     (d) 
Fig.3 Contact of ellipse model 
 
次に標準楕円    が半径 1 の単位円になるよう
にスケール変換を行う．このとき同時に有向楕円
OBEi にも変換が行われるので，その変換後の楕円
を     とする(Fig.3(c))． 
さらに，変換後の楕円     の長径と短径それぞれに















(a)Direction of normal   (b)Direction of tangent 





法線方向粘性定数  接線方向粘性定数 











値ならびに計算条件を Table 1 に示す．減衰定数は
1.0 とした．計算の結果，間隙比，間隙率は Table 2
のようになった． 
 
Table 1 Data of analytical model 
ポアソン比 25.0  ][  
摩擦係数(粒子) 17.0  ][  
摩擦係数(壁) 25.0  ][  
S 波速度           4105.1   sec/cm  
減衰定数  0.1  ][  
粒子半径 0.15.0      cm  
粒子長軸半径     221   cm  
 粒子密度         31048.2   3/ cmkg  
時間刻み 6101   ][  
粒子数 3000 ][  




円要素       楕円要素   粘性結合円要素 
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Fig.6 Fall and vibration 
 
Table 2 Analytical result 
         加振前      加振後 
       間隙比 間隙率  間隙比 間隙率 
円要素    0.213   17.56%    0.198   16.56% 








































0.220 18.05% 0.205 17.04% 
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800gal  2Hz            1200gal  2Hz 
 




800gal  2Hz            1200gal  2Hz 
 
800gal  1Hz            1200gal  1Hz 
粘性結合円要素 











( l 1.215m)，高さ( h 2.25m)を代入して求めると
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